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for Air PoU.ution from Industries Situated in Inland 
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In r巴centyears， industries have been increasingly developed in inland areas where the 
capacity of aiτcleanup is small. Therefore， effective air pollution control need to be developed 
as fast as possible， More accurat巴 informationof an air pollution mechanism is needed for 
effective controL As a case study， the e任ectsof sulfur dioxide and nitrogen dioxide on air 
pollution were investigated near the Kuramachi industrial area in 1978， The PPMs of sulfur 
dioxide emitted in the air were predicted at present and in future situations by using 
sophisticated pu百andplume di首usionmodels， The τesults of this study can be applicable to 
examine a future planning of industry expansions and locations with pollutants emission 
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の昭和53年12月13日10時， 13時， 15時30分から各 1時間
の計3回，試料の採取と地上気象の測定を行なった。試



































10 : OO~ 11 : 00 
13: 00~14: 00 
15: 30~16: 30 
l. 2.1 二酸化硫黄汚染濃度の測定結果
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の濃度分布は，北が低く，南に高い単調な分布となって 図6 全窒素酸化物濃度分布図 (10時一11時)
表5 窒素酸化物濃度測定結果
|諜 1 0時-::-1 1時 1 3時-1 4時 1 5時30分-16時30分NO濃度 NO，濃度 NOx濃度 NO，農度 NO，濃度 NOx緩度 NO浪度 NO，濃度 NOx濃度い01ppb)1 (vol p仲)I (vo 1酔) (vol ppb) I (vol ppb) I (vol ppb) (vol ppb) I ¥vol ppb) I (vol ppb) 
A 13.05 15.14 28.19 5.49 10.82 16.31 5.4 9 10.58 
B 1 3.7 4 1 3.70 27.44 6.18 6.73 12.91 3.43 8.17 11.60 
C 13.05 14.1 8 27.23 5.15 10.34 15.49 2.40 9.62 12.02 
D 13.39 9.62 23.01 6.52 7.62 16.14 4.12 7.45 1 1.57 
E 13.74 15.38 27.12 7.21 11.30 18.51 1.03 6.01 7.04 
F 10.65 15.87 26.52 4.46 10.82 15.28 1.03 4.57 5.60 
G 15.45 15.87 31.32 6.52 7.45 13.97 3.78 6.25 10.03 
H 16.83 18.27 35.10 8且9 12.98 21. 5 7 2.06 5.53 7.59 
1 20.95 15.1 4 36.09 6.87 12.26 19.13 4.12 8.41 12.53 
J I 20.60 17.3 1 37.91 7.90 12.74 20.04 3.4 3 7.93 11.3 6 









































図9 拡散計算による二酸化硫黄濃度分布図 現状 1
図10 拡散言1算による二酸化硫黄濃度分布包i羽状 2
図1 拡散計算による二酸化硫黄濃度分布図 現状3



























5 10.0 KM 
1.00 PP日 2.50 PPB 5.0口 PPB 10.0口 PPB2口.00PPB 
96.370 K門'3.037 K門， 1 .222κ門'0.643 K門， 0.261 K門2
30.00 PPB 40.0口PP日 50.00PPB 60.00 PP日 70.00PP日
日目099 K門2日.042 K門， 0.014 K門， 0.000 κ円， 0 .000 K門2
図16 プルームモデルによる濃度分布図 1
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( 10 X 10 km ) 
図20 年平均二酸化硫黄濃度分布図
や+呈ム
市ロ日開
内陸工業団地から排出される二酸化硫黄と窒素酸化物
の現況の実測と二酸化硫黄の濃度庁布を大気拡散、ンミュ
レーションにより求め，現状の把握と将来予測を行なっ
た。ただし，窒素酸化物は，その大気中における複雑な
化学反応があり，そのメカニズムが十分把握できていな
い現状であり，今後その解析が必要である。また，線形
計画法を用いた削減計画も当工業団地では十分な公害防
止対策がそなわっているので実施するまでもないと考え
た。
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